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Abstract
In women's floor exercise, gymnasts are required not only for the Difficulty Value (DV) 
in performance but also for high artistic qualities. In other words, women's floor exercise 
is an extremely complicated apparatus. However, what is the "essence" of this complicated 
apparatus? To clarify this point, we make the following considerations in this study.
　1. Compare and consider the Code of points of each era (Target: Top athletes from the 
1964- 2016 Olympics).
　2. Extract the characteristics of performance and techniques that are common to all 
ages.
　3. Through these procedures, the essence of women's floor exercise is pointed out.
We have extracted the following essences from these considerations. It means that 
advanced technique, beautiful posture and body line are always the basis of expression of 
originality and elegance. From this, we can argue that "the interrelationship between high 
DV and freedom to express beauty" is the essence. For this purpose, we must pay attention 
to "how to bind the Code of points". Too much binding by rules puts pressure on free 
expression. The essence of women's floor exercise is demonstrated by setting the number 
and DV of techniques in a well-balanced manner. In this study it can be concluded that 
it is a pre-1985 Code of points. This essence has been passed down from generation to 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際体操連盟技術委員会女子部『採点規則』F. I. G. 
女子技術実行委員会、1964年
国際体操連盟技術委員会女子部『体操競技採点規
































































































































































39） h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=4NTFHb4r-oY（2020.10.02）






















46） h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=skJ9EHYpeqs（2020.10.02）
47） この点については、すでに高岡、加藤らが「価
値の評価は規則に対して不変性を持ち、質の
評価は可変性を持つ」（高岡、加藤（2000）、p. 
15）と述べているように、規則に対しては体操競
技自体の価値がアプリオリであると考えられる。
だからこそ、本論考においてその逆転現象を問
題視したのである。
48） 高岡はこうした現象について、「つねに生成し続
けている様式に即さなければ、いずれ体操競技
は硬直化し内部から瓦解することが予想される」
（高岡治「体操競技における演技得点のもつ意
味についての運動学的一考察」『体操競技・器
械運動研究』第19号、日本体操競技・器械運
動学会、2011年、p. 7）と警鐘を鳴らしている。
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